



























































Conceptual Framework for Accounting and Reporting 
Consideration of the Report of the Study Group on the Ob-
jectives of Financial Statements,June6）に対するコメ
ント・レターの分析をすることである。
Ⅱ　コメント・レターの分析方法の概要































図表 1 　一般的な論点（筆者が絞り込んだ質問事項）の 



















































































































































































図表 2 　個別的な論点（筆者が絞り込んだ質問事項）の 





















































































































1974年9月2日 19 EliLillyandCompany D.E.Pinney 158




























1974年9月3日 29 TRWInc. WilliamB.Hamilton 238
36
1974年9月3日 30 KraftcoCorporation RogerH.Willis 245
1974年9月3日 31 CPCInternationalInc. A.M.Prahl 249
1974年9月3日 32 GeneralMills,Inc. E.K.Smith 258
1974年9月3日 33 ShellOilCompany R.C.Thompson 262





















1974年9月4日 41 NortheastUtilitiesServiceCompany ErnestL.Grove,Jr. 367
1974年9月4日 42 Peat,Marwick,Mitchell&Co. Same 378
1974年9月5日 43 UnitedStatesSteelCorporation BracyD.Smith 406























1974年9月9日 52 SouthernNaturalResources,Inc. A.N.Fritz 513









1974年9月9日 56 Ernst&Ernst RobertK.Mautz 545
1974年9月9日 57 CaterpillarTractorCo. RobertA.Morgan 573
1974年9月9日 58 StandardOilCompany(Indiana) VictorH.Brown 583













1974年9月11日 63 SantaFeIndustries,Inc. FrankBregar 669





1974年9月16日 66 ElmerFox&Company Same 691
1974年9月16日 67 Haskins&Sells Same 705
1974年9月16日 68 StandardOilCompanyofCalifornia SellersStough 743
1974年9月16日 69 TheProcter&GambleCompany JamesW.Nethercott 747































1974年9月20日 75 A.B.ChanceCo. DonaldR.Miller 823


























1974年9月24日 83 ArthurYoung&Company E.L.Hicks 913
1974年9月24日 84 E.I.duPontdeNemours&Company W.E.Buxbaum 950









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8）Sor ter の会計理論に関しては，Sor ter［1969］と Sor ter
andGans［1974］を参照。
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